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This report deals with the main research theme of Research 
Institute of Asian Design (RIAD), which makes clear design 
language of mountain floats from their wide variety of forms, 
symbolic meanings, cosmology and their relationships of 
society and natural environments. 
In this year, we carried out an overseas investigation on the 
symbolic meanings of mythical creature, used at the funeral 
of a monk of higher rank, which has the head and trunk of 
an elephant and the body of a bird in northern Thailand. 
This creature called Hasadilung inhabited the legendary 
forest of Himapan in cosmology of Thai Buddhism and took 
away the deceased to Heaven with a sharp beak. A monk of 
higher rank is believed to possess great merits, so this bird-
shaped crematory tower is used for his funeral. 
In addition, we promoted public awareness of the deepness 
and attractiveness of Asian Design, by holding public 
performance on the Javanese dance and the Balinese 
Wayang Kulit (shadow puppet). 
RIAD got very useful insights from these activities and 
research for deep understanding about design cultures of 
Asia. 
 


































の黄金船が報告された ( 写真 1 )。その後、ミャンマー
やタイ北部において、高僧の葬儀の際に鳥と象を組み
あわせた幻獣を作り、この中に遺体を安置して火葬す












色彩で精緻に描かれる ( 写真 3 )。
　タイ仏教では出家した僧が戒律を守り、在家信徒は
写真 1　カラウェイ船 (ミャンマー )
写真 2　タイ高僧の葬儀に用いられる葬儀山車 (チェンマイ )
写真 3　タイの寺院内 (四面には釈迦の生涯が描かれる )
神戸芸術工科大学紀要「芸術工学 2 0 1 5」　 ( 共同研究 )
アジアのデザイン文化の比較研究 /山車の造形と祭礼文化を中心にして (4)























ナラ ( 緊那羅 )、キンナリ、シン ( 獅子 ) などの神話上
の不思議な動物が棲んでいるとされる。ほとんどの寺





( 写真 6 )。こうした神話上の位置づけから、高徳の
僧侶の霊魂を天界に運ぶためにこの霊鳥が選ばれてい
ると考えられる。在家信徒からの寄付の多寡により、




写真 4　僧侶への聞き取り調査 (チェンマイ郊外 )
写真 5　寺院の壁画に描かれたヒマパンの聖獣 (右は拡大図 )
写真 6　ハサディリン (葬儀山車のモチーフ )
写真 7　ハサディリンの多様な形態



























( 粗野 ) とハルス ( 精緻 ) が外面的な動きのみならず内
的な感情も含めたあらゆる側面で重要視されることを
強調された。その後、踊りを披露していただいたが、
















図 1　研究会の案内ポスター 写真 8　研究会の様子
図 2　ジャワ舞踊とバリ影絵芝居の案内ポスター
写真 9　ジャワ舞踊を踊る
　　　　佐久間氏
写真 10　影絵の説明をする
　　　 　梅田氏
